













A Portuguese De Vieira and the Police in St. Petersburg under Construction
TANAKA  Yoshihide
Abstract
These days some researchers have underlined the legal, national and cultural diversities in the territories of 
the early modern European states using the concept of “conglomerate state.” Precisely for the variety, many 
rulers, especially in Central Europe after the second half of the 17th century, issued a lot of ordinances in 
order to police living conditions, behavior patterns and mentalities of the people （Polizeiordnung）. According to 
M. Raeff, this ruling pattern was introduced into 18th-century Russia by the Petrine Reformation. This paper 
attempts to consider the historical significance of the policing orders under Peter I, mainly published by the first 
general police-master Anton De Vieira. He was likely from a Portuguese Jewish family and recruited into the 
Russian service by Peter I in 1697 or 1698.
In May, 1718, probably on the grounds of personal closeness with De Vieira rather than his educational 
background and the experiences in his career, the Russian Tsar appointed him to the newly established post to 
control the inhabitants in St. Petersburg under construction. De Vieira passed them the Petrine decrees, which 
show some interesting features of the city. 1. Its living circumstances were wretched because of the cattle 
slaughtered in the forbidden places, the excreta of the carrying horses and the animals kept loose on the roads, 
or the illegally dumped wastes. 2. Many beggars and vagrants wandered around and some of them were arrested 
and sent to the compulsory works. 3. The government imposed several duties on the citizens, i. e., construction of 
their houses in a prescribed manner, cleaning of the neighboring streets, nightly patrol, fire extinction, payment 
of the taxes to light the public spaces, and so on.
Although St. Petersburg was considered as a model city, the activities of the general police-master seem to 
suggest difficulties and congestion in policing the Russian society and people at that time. But for the purpose 
of judging more correctly the results of the ordinances of Peter I, we should compare them with the situations 
either in the later periods or in the different countries.
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官（генерал-адъютант）アントン・デ = ヴィエイラ De 
Vieira, Anton（ロシア名ヂェヴィエール Девиер、ヂ
ヴィエール Дивиер とも）が任命され（СИРИО, 1873, P. 
372）、1727年₅月に大逆の陰謀容疑で流刑に処される









































































Ostermann, Heinrich Johann Friedrich（1687 ～ 1747）
やミュンニヒ Münnich, Burkhard Christoph（1683 ～


























キー Ягужинский, Павел Иванович（1683 ～ 1736）だっ





























Федор Матвеевич（1661 ～ 1728）、宰相ゴローフキン
Головкин, Гавриил Иванович（1660 ～ 1734）、 宰 相 補

















































及され（Собрание, 1829b, PP. 310-312）、₁月16日付け
の書簡ではレーヴェリの大雪と暖冬による石材・木材








実が記されている（Собрание, 1829b, PP. 322-323）。
それから₅ ヶ月後、1715年₈月16日付けの書簡で
ピョートル₁世は、デ = ヴィエイラとノルウェー人















（Собрание, 1829b, PP. 372-374）。11月29日付けの書簡
によれば、補給用物資を積載しているものとして待望



































































































大別すると、a. 住民各人の家屋の整備（第₁, ₈項）、b. 
河川・水路の整備（第₂, ₆項）、c. 街路・公共空間の
整備（第₃ ～ ₆項）、d. 公共空間での騒動・無秩序の





こ れ 以 後、 ピ ョ ー ト ル₁世 の 治 世 は1725年₁













































































































































































































































































































































































































































爵、砲兵総監ブリュース Брюс, Яков Вилимович（1670
～ 1735）伯爵、海軍提督クレイス Крейс, Корнелий 
Иванович（1657 ～ 1727）、元老院議員ピョートル・
アプラークシン Апраксин, Петр Матвеевич（1659 ～












































ていたホルシュタイン = ゴットープ公爵カール = フ
リードリヒ Karl-Friedrich（1700 ～ 39）の侍従見習を
























































1719 ～ 25年にデ = ヴィエイラはピョートル₁世及
び皇妃エカチェリーナ（後の女帝エカチェリーナ₁世












































タイン = ゴットープ公爵とロシア皇女アンナ（1708 ～
28）の結婚式が挙行された際には、新設の聖アレクサ
ンドル = ネフスキー勲章（男性向けとしてはロシア第
二の勲章）を授与した（Юность, 2000, PP. 312-320）。
翌1726年₂月₈日以降は元老院議員を兼務させてもい
る（РГАДА, 9-1, 2-1, 33, 120-120об.）。さらにデ = ヴィ
エイラからの嘆願に応じ、1726年₁月に彼の所領の運
営のための管理人を与えたり（РГИА, 1329, 1, 29, 146-
146об.）、同年₈月には農奴260世帯を下賜したりする






₆　ただし在露ザクセン = ポーランド大使ルフォール Le Fort による1725年₆月23日（露暦₆月12日）付けの本国宛て報告書に
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